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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine the 10ss in bone stiffness (BS) as growing 01-
der and to investigate the re1ationships between BS， body mass index (BMI) ， sports ex-
perience， habitua1 exercise and 1ifesty1e. Subjects were 125 postmenopausa1 fema1es， with a 
range of 50 -87 years， 1ived in the residents of Hyogo prefecture. They were ad-
ministered a series of tests and interview questions: the tests of BS by the speed of 
sound (SOS) and the broad band u1trasound attenuation (BUA) ， of BMI as well as inter-
view questions about their 1ifesty1e and physica1 activity. The 10ss in BS was significantly 
corre1ated with age (r 一.674，p < .00， with BMI (r .386， p < .01)， with the 
sports experience in their youth (r .432， p < .01)， and with the an amount of physica1 
activity (r・ .378，p < .01). But the 10ss in BD were not significant1y corre1ated with 
the situation of their nutrition and sleep. There were significant differences between high-
BS and 10w-BS groups in the sports experience in their youth (t 3.78， p < .01)， in 
the intensity (t 4.21， p < .01) and an amount (t 4.14， p < .01) and duration 
time (t 3.45， p < .01) of exercise. (Accepted on October 21， 1999) 





































































































































(speed of sound: SOS)と超音波減衰特性(broad









































M SD M SD M SD 
1)年齢(years) 64.9 8.5 61. 9 6.5 70.9 8.0 
2) BMICkg/m2) 22.3 2.8 25.1 3.9 20.9 3.5 
3) Stiffness 62.8 14.0 78.1 13.4 49. 7 7.8 
4)鞘食(1-3点) 2.93 .34 2.96 .20 2.92 .31 
5) Ca摂取(1-3点) 2.63 .60 2. 73 .53 2.63 .56 
6)規則的(1-3点) 2.82 .48 2.73 .60 2.88 .38 
7)肉脂摂取引-3点) 2.01 .75 1. 73 .67 2.04 .72 
8)アルコール(1-3点) 2. 78 .44 2.69 .47 2.78 .46 
9)喫煙(1-3点) 2.99 .09 2.96 .20 3.00 O 
10)スポーツ経験(1-3点) 1. 75 .85 2.08 .85 1. 51 .73 
1)運動強度(0-3点) 1. 02 .94 1. 54 .95 .78 .73 
12)運動時間(0-3点) 1. 18 1. 07 1. 8 1.1 1. 06 .94 
13)運動頻度(0-3点) 1. 20 1. 17 1. 54 1. 07 1. 16 1. 15 
14)歩行(1-3点) 2.00 .87 2.19 .85 1. 96 .87 
15)労作(1-3点) 1. 98 1. 50 2.04 .77 1.77 .74 
16)活動度(2-15点) 8.88 3.77 11.15 3.20 8.19 3.36 
17)熟睡(1-3点) 2.34 .66 2.50 .65 2.35 .66 
18)睡眠不足(ト3点) 2.16 .67 2.23 .71 2.16 .60 
19)心配事(1-3点) 2.31 .68 2.50 .66 2.35 .63 
20)生きがい(1-3点) 2.60 .63 2.77 .43 2.55 .67 
注) 4)~20) の評価はすべて健康的と判断される方を高得点として採点した.
187 
運動強度は，回答された運動種目の運動強度をMetsに換算し， 2 Mets未満を 1点， 2~3 Metsを2
点， 3~4 Mets以上を3点とした.運動時間は20分未満を1点， 20~60分を2点，それ以上を3点とした.
運動頻度は週i回以下をl点，選2~3回以内を2点， 4回以上を3点とした.運動習慣の無い場合は0点.
















































































標準偏差7.6哉)が現れており (t= -4.98， p < 
.001)， stiffnessが年齢に大きく依存しているこ
とを示唆している.また，体格指数であるBMI










1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20
1)年齢1.00 -. 340 -. 674 .108 .067 .096 -. 078 -. 047 -.044 -.135 -.109 -. 089 -. 038 .209 -. 043 -. 08 .137 .24 .142 .13 



















1.000.017.137.096-.146.020.066.432 .34 .294 .13 .183 .198 .378 .018 .172 .017 .101 
1. 00 .182 .460 .093 .08 -.019 -.090 -.070 .014 -.04 -.081 .029 -.031 .146 .120 .149 .156 
1. 00 .150 .134 .047 -.056 .070 .058 .094 .026 .257 .073 .13 .041 .068 .080 .091 
1. 00 -. 092 .072 -.034 -.151 -.08 .034 .065 -.14 .07 -.038 .097 .140 .120 .12 
1. 00 -.151 -.09 -.053 .079 .121 .038 .13 -.01 .079 -.01 .018 .045 .051 
1.00 .191.002-.006 .01 .18 .105 .093 .082 .127 .039 .178 .135 
1. 00 .080 -. 093 -. 069 -.061-.102 .059 -. 050 .046 -.122 -. 08 -. 089 
1.00 .208 .236 .146 .216 .28 .471-.164-.169-.028-.017 
1. 00 .814 .683 .252 . 176. 727.051 . 13 . 13. 092
1. 00 . 66. 265. 172. 72. 149. 248. 185. 14
1.00 .210 .16 .725 .139 .162 .205 .153 
1. 00 .232 .567 .028 .027 .108 .123 
1. 00 .126 .046 .026 .091 .084 
1. 00 .125 .15 .212 .230 
1. 00 .489 .689 .521 
1.00 .641 .489 
1. 00 .73 
1.00 
(n = 125，一一一p< .05， =p <.01) 
悶2.HBS群としBS群におけるStiffness，年齢， BMIの比較
隆図:HBS群~ :LBS群事 p< .05 料 p< .01 山 p< .01 
190 加藤敏明・清水克哉・黒沢洋一・波多野義郎
スポーツ経験 運動時間 活動度
3 1 15 
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図3. HBS群とLBS群におけるスポーツ経験，運動強度，運動時間，活動度の比較
霞慈麹:HBS群 ~:LBS群 * p < .05 林 p< .01 ** p < .01 


































れ，四帰式 stiffness= 54.0 + 5.0 x若年期のス

























r = .378 
若年期のスポーツ
経験 r= .432 
??????
現在の運動習慣にII I I現在の運動習慣に
おける運動強度 I I I Iおける運動持続時






ている運動の運動強度が高いこと(r= .334， p < 























(r = .814， p < .01)，また活動度とも相関が高




























Stiffness 134. 9 -1. 1 x暦年齢 r




を示した(r= .432 ， p < .01).続いて総
活動状況(活動度)(r・=.378， p < .01)， 
現在の運動習慣における運動強度 (r






p < .01). 
4.骨強度の高い群(HBS群)と骨強度の低い
群(LBS群)を比較すると，年齢(t
-4.98， p < .001)，現在の運動習慣にお
ける運動強度(t= 4.21， p < .001)，総活
動状況(活動度)(t = 4.14， p < .001)， 
若年期のスポーツ経験(t= 3.78， p < 
.001) ，運動持続時間(t= 3.45， p< .01) 
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